Contribution a l'etude
de la biologie d' Asellus cavaticus Leydig
(Note preliminaire)
Par JEAN-PAULHENRyl)
Avec Planche 70 (1)

La faune des eaux souterraines comprend un grand nombre de
genres et d'especes troglobies de Crustaces Isopodes appartenant a des
familIes variees (Asellides, Cirolanides, SphCromides); les unes ont encore des formes alliees dans les eaux douces epigees (Aselllls) alors que
d'autres sont isolCes et cantonnees dans Ie domaine souterrain (reliques
comme Caecosphaeroma).
Une des especes de cet ordre la plus anciennemenL connue comme
cavernicole est I' AsellllS ca(Jaticlls Leydig qui a ete signalCe dans presque toute l'Europe (AngleLerre, Belgique, Allemagne, France, Suisse et
Autriche, etc.). Malgre cette vaste repartition sa biologie est peu ou
mal connue, aussi nous sommes nous donne comme but de recherches
l'r\tude ccologique et ethologique de cette espece grace a des clevages
entrepris au laboratoire dans des conditions se rapprochant Ie plus
possible de celles du biotope origine.
R. Husson et J. Daum avaient efIecLue, il y a quelques annees des
recherches experimentales sur la biologie de ce cavernicole, mais les
elevages durent etre inLerrompus. C'est pourquoi Monsieur Ie Professeur Husson nous a fait reprendre systematiquement
ces etudes sur
une plus grande echelle et avec des individus provenant non plus
d'une mais de deux stations.
Nos premieres observations poursuivies pendant pres de vingt mois
viennenL ctayer les resultats entrevus precedemment
par les deux
auteurs cites ci-dessus et nous nous proposons ici de synthetiser les
resultats obtenus.
1. Recoltcs
Le materiel en elevage provient de deux stations: la mine de fer de
Moutiers
(Meurthe-et-Moselle) et la grotte de Sainte-Reine pres de
Toul (Meurthe-et-Moselle).
Les resultats exposes dans cette note
1) Laboratoire de Biologie Animale et Generale Faculte des Sciences,
6 Bd Gabriel, Dijon, France.
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interessent plus particulierement
les individus de la grotte de SainteHeine, recoltes en premier et en plus grand nombre. Nous ferons
d'ailleurs toujours la distinction entre les exemplaires des deux stations, car s'ils appartiennent it la meme espece caraticlls, ils presentent
des dilTerences tres notahles de taille. Les Aselles de Moutiers peuvent
atteindre 7,8 mm pour les femelles, 8,4 mm pour les ma.les, tandis que
ceux de Sainte-Heine ne depassent pas 5,5 mm pour les femelles et
4,8 mm pour les males. Dans chacune de ces deux stations, la plus
petite femelle ovigere mesure respectivement
7,3 mm et 3,!! mm. II
semble bien que l'on doive envisager I'existence d'une grande et d'une
petite forme ct nous scrons amencs ultcrieurement
it etudier l'incidence que peut avoir sur la biologic de ccs deux populations cette
remarquable difTercnce de taille.
Au total, nous avons recolte 205 Aselles sc repartissant
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2. Biologic scxuclle
a) Epoques

d'incubation

La predominance du nombre des femelles par rapport it celui des
males qui avait deja ete constatee par H. II usson et J. Daum sc
traduit tres nettement it la lecture du tableau ci-dcssus, puisque pour
136 femelles capturees il n'y a que 69 males. Au cours de leurs recoltes
(en octobrc et decembrc) cfTcctuecs it la mine de Moutiers, ces auteurs
avaient denornhre sur 40 femelles recoltees 23 femelles ovigeres ce qui
est une proportion tres irnportante et concluaient it la necessite d'un
eJevage en lahoratoire etale sur plusieurs mois pour etahlir s'il existait
une periode de plus grande activite sexuelle. Nos elevages ne nous ont pas
encore per'Illis de preciser avec certitude le cycle sexuel chez les Aselles
de Moutiers, par contre pour ceux de Sainte-Heine les resultats peuvent
se traduire dans Ie diagramme et l'histogramme de la planche 1.
Jls permettent

de constater:

- que pendant

to ute l'annee, on peut trouver

des femelles ovigeres,
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- qu'il semble bien cependant qu'une periode de plus grande activite sexuelle se manifeste entre fevrier et mai, et que par la suite un
ralentissement tres net apparait dans Ie nombre des femelles ovigeres
a partir du mois de juin.
Ces resultats etablis sur un an et sur un nombre limite d'individus
demandent a etre confirmes sur un materiel plus important pendant
une duree d'elevage plus longue. Neanmoins, il est tres interessant de
comparer des a present ces premieres observations avec celles que
Ginet a faites sur l'Amphipode souterrain Nipharglls (Jirei Chevreux.
II note que la reproduction qui s'effectue toute I'annee presente un
maximum en mai-juin et un minimum en novembre-decembre.
Ce
legeI' retard du maximum peut s'expliquer facilement quand on sait
que !'auteur determine cette periodicite saisonniere des pontes par
!'observation des femeIles recoltees ovigeres n'ayant obtenll dans ses
elevages que 19 pontes seulement, dont la moitie d'ailleurs en marsavril. Nous pouvons donc noteI' qu'il y a chez ces deux especes cavernicoles un remarquable synchronisme des epoques de plus grande activite sexueIle.
b) Duree

d'incubation

Dans nos elevages nous nOlls sommes plus particulierement attaches
observer les femelles pour en rechercheI' les ovigeres, ce qui nous a
conduit a determiner chez ces dernieres leur duree d'incubation, qui
etait encore inconnue. Nos observations furent faites sur des femelles
devenues ovigeres au laboratoire. En effet en 1959, H. Husson signale
qu'il obtient a diverses reprises des pontes parmi ses elevages. A notre
tour, nous avons obtenu de nombrellses pontes a partir de femelles
recoltees non ovigeres et mises en elevage avec des males, bien que
nous n'ayons encore pu observer aucun accouplement, qui reste donc
encore inconnu.
Ginet signale la rarete du phenomene chez Nipharglls par comparaison avec les Amphipodes epiges chez lesqucls la copulation est
facile a observer dans la nature ou en elevage; la meme difference est
a noteI' chez les Aselles dont !'accouplement des formes epigees est
connu depuis longtemps. Par contre, on I'observe couramment chez un
autre Isopode des eaux souterraines Caecosphaeroma bllrgllndllm Dollfus (Husson, 1953; Daum, 1954).
Des qu'une femelle est reconnue etre ovigere, elle est isolee dans un
recipient et observee regulierement jusqu'a la mise-bas. Nos observations qui ont porte sur plus de cinquante femelles de tailles differentes
montrent que la duree d'incubation varie entre 2 mois 10 jours et
2 mois 20 jours. La moyenne de nos observations s'etablissant a 2 mois
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'17jours entre la ponte des mufs dans Ie marsupium et la naissance des
jeunes Aselles.
Cette duree de vie marsupiale est cOUl'te si on la compare a celie
observee chez Caecosphaeroma burgundum (11 a 12 mois) ou chez
Nipharglls rirei (4 mois 10 joUl's). Asellils caraticlls ne parait donc pas
presenter, en ce qui concerne son developpement, la lenteUl' qui caracterise normalement
Ie comportement
des troglobies. Pal' ailleurs,
II u s son et D a u m remarquaient que Ie rythme des mues des jeunes
Aselles se rapprochait legerement de celui des Aselles epiges. Nous
avons entrepris d'etudier Ie cycle biologique d' Asellus meridianlls
Racovitza, Aselle epige assez commun dans les eaux douces de notre
region et appartenant
au meme groupe qu' Asellils caraticus. Nos
recherches ne nous permettent pas encore de donner des resultats,
mais nous nous proposons de verifier cette idee sou vent emise qu' Asellus caraticus est un cavernicole recent dont l'immigration
dans Ie
domaine souterrain poul'J'ait etre due pal' exemple a un changement de
climat.
c) Mues post-incubatoires
Peu de temps apres s'etre liberees les fernelles elTectuent une mue en
deux temps. D'abord une mue posterieUl'e qui comprend Ie pleotelson
et les trois derniers pereionites, puis une mue anterieUl'e du reste du
corps. H. II usson et J. D a urn avaient constate que la mue posterieUl'e
se produisait quelques jours apres la naissance des jeunes et qu'elle
etait suivie de quelques heUl'es seulement pal' la mue anterieUl'e. Nos
observations sUI'les femelles de la grotte de Sainte- H.eine nous permettent de preciseI' ces resultats et de constater une legere dilTerence avec
les individus de Moutiers. POUl' les exemplaires de Ja premiere station,
la rnue posterieure n'a jarnais eu lieu avant Ie cinquieme joUl' suivant
la mise-bas, a deux exceptions pres, et elle se produit toujoUl's avant
Ie onzieme jour. L'exuviation anterieUl'e se produit normalement '1 a
4 j OUl'Sapres; ce delai est red uit a quelques heUl'es chez une seule
femelle de cette station alar's que c'est la rogle POUl' celles de Moutiers.
d) Nombre

de jeunes

Le grand nombre de femelles ovigores obtenues dans notre elevage
nous a conduit a verifier I'idee que la taille de la femelle est en rapport
avec Ie nombre de jeunes. Nous donnons dans Ie tableau ci-dessous
POUl''12 femelles de taille decroissante Ie nombre de jeunes qu'elles ont
liberes, la dUl'ee d'incubation et les temps de la mue post-incubatoire.
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Tableau
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2
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2
2
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2
2
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5
3

I
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5
5
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1,,8
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,It

1,,1

r,
3,8
3,7
3,5
3,1,

I

Nombre
de jeunes
12 (31)
12
29
21
27 (12)
2:l
7
10
9
7
8
7

Une premiere constatation s'impose: d'une part les femelles (sauf
une) dont la taille est ou depasse Ii mm ont donne naissance a dix
jeunes au moins. C'est une de plus grandes femelles (5 mm) qui a obtenu Ie plus grand nombre de jeunes (29). D'autre part a une taille inferieure a 4 mm correspond un nombre de jeunes n'atteignant
pas 10.
Ces resultats viennent en confirmation avec l'idee emise plus haut et
generalement admise. Seulement, on voit que cette regIe n'est pas
absolue puis que deux femelles de meme taille (5 mm) ont obtenu un
nombre tres inegal de jeunes (12 et 29); une femelle de 5,5 mm, c'est-udire la plus grande de notre elevage n'a libere que 12 jeunes, ce qui est
tres faible pour sa taille. Mais cette meme femelle, au cours d'une
deuxieme mise-bas a donne naissance cette fois u 31 jeunes. J)inverse
pouvant se produire d'ailleurs; ainsi Ja femelle nO 5 de notre tableau
qui a donne a la premiere mise-bas 27 jeunes n'en a libCre que 12 lors
d'une seconde mise-bas.
Ajoutons que c'est une femelle recoltee ovigere mesurant 5,3 mm
qui detient Ie record du plus grand nombre de jeunes, soit 46. 11 faut
signaler aussi que nous avons note environ 10% de femelles dont les
<:cufsavortaient apres la ponte.
Ces premiers resultats semblent nous indiquer que si la taille de la
femelle est un facteur important dans la quantite de jeunes, il doit
egalement en exister d'autres qui peuvent avoir une influence sur ce
nombre. On peut meme penser qu'il existe un cycle Otl se repeterait
regulierement un efTectif de jeunes cleve suivi d'un plus faible. Des
recherches sont en cours pour verifier cette hypothese.
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3. Conclusion
Ces indications preliminaires que nous venons d'exposer ne pretendent pas tout dire sm la biologic sexuelle d' A sell us cavaticus. Nous
avons souligne d'ailleurs pour chacun des resultats la necessite de
nouvelles et plus longues observations.
Neanmoins certaines particularites biologiques de ceUe espece troglobie sont maintenant suffisamment etablies pour nous permeltre de
les compareI' a celles d'une espece souterraine americaine AsellllS tridel/tat us II ungerford, qui fut etudiee et mise en eJevage par II 0 f fm an n
(1933). AsellllS tridentatlls
est un Aselle cavernicole qui vit dans les
puits et les sources at qui presente un regime carnivore, se nourrissant
de larves de Dipteres et meme de ses congeneres morts. Au passage, on
remarquera que nos Aselles mangent principalement dll bois pourri et
des feuilles mortes et ne montrerent jamais d'aITection pom les proies
animales. Les femelles d' A sellils tridel/tatlls semblent beaucoup moins
nombreuses que les males, puisque II offmann
n'a denombre que
31 femelles sur 192 individus recoltes. II existerait donc une diITerence
notable dans Ie sexe-ratio de ces deux especes. Cette faible proportion
de femeJles semblerait indiquer qu'il s'agit l:'t d'une espece peu prolifique ainsi que d'autres observations sm sa biologic sexuelle viennent Ie
confirmer. En eITet, s'il est vrai que cet Aselle americain est de grande
taiJle et que les femeJles atteignant 10 a 14 mm peuvent donner flO a
70 jeunes, aucune femelle ovigere ne fut trouvee de decernbre a juin
(II u nge rf 0 I'd, 1922). Nous n'a vons jarnais constate dans nos recoltes
et nos elevages un par'eil cas de repos sexuel chez Aselllls cavaticlls. De
plus Ie fait remarquable (pre les femelles s'etant libCrees de lems jeunes
meurent quelques jours apr'es la mue post-incubatoire
semble venir
appuyer notre idee que l'espece americaine est moins prolifique que la
notre; car chez cette dernicre les fernelles non seulement continuent a
vivre apres la mise-bas, mais en outre semblent avoir un cycle de ponte
assez rapide, puisque depuis Ie debut de nos elevages cinq femelles
devinrent ovigeres a deux reprises.
IJ etait interessant de rapprocher ici ces premieres observations sur
Asellils cavaticlls de celles d'une autre espece cavernicole. Com me nOlls
Ie voyons, la biologie de I\me Il'est pas obligatoirement celie de I'autre,
malgre Ie meme biotope et la parente systematique.
Ill;~S U illl~
Un elevage de l'Aselle cavernicole Asetllls cavaticlls Leydig enlrepris depuis plus de vingl mois nous permet de preciseI' quelques poinls du cycle
sexuel de cette espece. Une periodicile saisonniere des ponles semble avoir
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lieu avec un maximum au printemps comme c'est Ie cas chez l'Amphipode
souterrain Niphargus virei Chevreux. La duree moyenne de vic marsupiale
qui apparait beau coup plus courte que chez d'autres especes troglobies,
telles que Niphargus virei Chevreux ou Caeeosphaeroma burgllndum Dollfus,
rapproche Ie cycle biologique de notre espcce de celui de Aselles epiges. Le
nombre important de femelles devenues ovigcres dans nos elevages (52) nous
permet de souligner aussi que l'el1"ectif de jeunes paJ'ail en rapport avec la
taille de la femelle mais qu'il doit exister d'alltres facteurs influen~ant celuici. La comparaison
des memes observations
chez un Aselle cavernicole
americain Asellus /riden/a/us Hungerford
nous montre que leur biologic
sexuelle semble assez dil1"erente.
S UMi\lARY
The cavernicole asellid Asellus eava/icus Leydig has been reared in our
laboratory for more than twenty months, permitting us to give some data
on the sexual cycle of this species. Females provided wi th brood pouches
seem to be more numerous in the spring, as is the case wi th the subterranean
amphipod lViphargus virei Chevreux. The average length of the incubation
period seems much shorter than that of other troglobitic species such as
N iphargus virei Chevreux or Caecosphaeroma burgundllm Dollfus, so that the
life cycle of our species is nearer to that of epigean Aselills. The number of
young per brood appears to be related to the length of the female, as is
suggested by our observations on 52 ovigerous females, bu t there must be
other factors which influence lhis quantity. The comparison between our
observations
and those made on the North American cavernicole Ascllus
/riden/a/us Hungerford shows that the sexual biology of these two species is
apparen t1y qui te different.
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En haut: Periodicite mensuelle des pontes: en hachure les femelles ovigeres, en pointille les femelles non ovigeres; Ie plus petit nombre se rapporte
aux femelles ovigeres, Ie plus grand au nombre total des femelles en eIevage
pendant Ie mois considere. - En bas: Periodicite mensuelle des pontes: proportion relative des femelles ovigeres par rapport a 100 femelles.
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